





























Tomohito Tanaka: The Dramaturgy of crowd displacement and pageantry : 
A case study of police regulate the pageantry of New Year's Eve. Bulletin of Sendai University, 46 
(1) : 1-13, September, 2014.
 
Abstract: From New Year’s Eve to New Year’s Day of 2014, a large scale of traffic and crowd 
control was enforced in Shibuya, Tokyo. During this period, the author conducted the field survey 
as regards the traffic and crowd control in Shibuya.
 The survey confirmed that railway users were not confused due to a blockade of some doorways 
of Shibuya station; a riot movement by people against the control did not occur; pageantry did not 
happen outside of restricted/off-limit areas except for one particular spot.
 In the restricted areas, however, the survey identified that pageantry occurred after some 
passengers went into those areas. This pageantry was considered as crowd control displacement 
by the regulatory action by the police authority. Since the pageantry was consistent with 
dramaturgy in the extraordinary space in Shibuya, the survey considered that the police force did 
not dare to suppress such dramaturgy. For this reason, it is recognized that the control was 
meaningful.



























2013 年 12 月 31 日 22 時 頃 か ら 2014 年 1 月 1





































2013 年 12 月 11 日 13 時 29 分 に「 渋 谷 駅 前，
年越し“封鎖”　カウントダウンで警備　「DJ
ポリス」動員せず」2）と題して報じた．一方，『ス









「Yahoo! JAPAN」では 2013 年 12 月 11 日 8 時
5 分に「年越し 渋谷駅前は大規模規制」と題し
てアップロードされた．これ対し，「ライブド

















































































































































は 2013 年 12 月 31 日（火）21 時から 2014 年







観 察 者 の 立 場 に は， ①「 完 全 な 参 与 者 」
（Complete Participant）， ②「 観 察 者 と し て
の 参 与 者 」（Participant as Observer）， ③
「 参 与 者 と し て の 観 察 者 」（Participant as 
Observer）， ④「 完 全 な 観 察 者 」（Complete 


































20 時 59 分，東急東横線渋谷駅到着直前，「渋










































21 時 46 分，スクランブル交差点にバリケー
ドが設置される．
21 時 48 分，警察広報車がスクランブル交
差点斜め横断動線に敷設され，斜め横断不可
に信号が変更されるが，歩行者は混乱なし．






察官で，いずれも 20 ～ 30 代くらいに見えた．
外国人が多いことに配慮している．
22 時 00 分，渋谷駅地下出入口シャッター
閉鎖，ハチ公前広場は混乱なし．



















22 時 36 分，モヤイ像前（⑥）は喫煙所付
近に歩行者があるが混雑しておらず，混乱な
し．





































23 時 19 分，モヤイ像前（⑥）は混乱なし．
喫煙所付近に歩行者がいるが，１０９付近
（⑧）などの混雑に比べれば格段に少ない．






23 時 27 分，規制区域内の店舗の多くが閉
店する．１０９横の道玄坂付近（⑪）は混雑
しているが，歩行者滞留および混乱なし．




































































0 時 15 分，１０９付近（⑧）の大型護送
車が整理区域外に退出する．






































0 時 51 分，１０９横道玄坂付近（⑪）は
混雑しているが滞留や混乱なし．





1 時 06 分，東口側（⑬），宮益坂下（②）
方面は混乱なし．歩行者も少ない．
1 時 13 分，西武百貨店前（⑭）は滞留や
混乱なし．歩行者は警察官の指示に従って迂
回路に流れている．




1 時 19 分，センター街規制区域内への進
入が許可される．センター街十字路（⑯）で
騒乱が発生．警察官が介入して沈静化を図る．







1 時 25 分，NPO のパトロール隊員がセン
ター街に現れるが，動哨するのみ．
1 時 27 分，センター街が規制解除




1 時 32 分，ハチ公前広場（①）への進入
が可能になる．斜め横断禁止は続く．
1 時 38 分，ハチ公前広場（①）の駅入り
口付近に NPO のパトロール隊員が 6 名いる
が，動哨するのみ．周辺のバリケードの撤去
が進む．
1 時 51 分，スクランブル交差点のバリケー
ド撤去が進む．広報は少なく，交差点付近は
混乱なし．
2 時 00 分，センター街入口付近（⑫）の
大型ビジョンが消灯し，ハチ公前広場（①）
は薄暗くなるが混乱なし．
2 時 02 分，スクランブル交差点の信号が
常態に戻り，渋谷駅出入口解放で規制が完全
解除される．ハチ公前広場（①）は混乱なし．
2 時 10 分，井の頭口方面，道玄坂方面は
混乱なし．渋谷駅周辺街路の常態となってい
る DVD 店の街頭勧誘も行われている．
2 時 25 分，ハチ公前広場（①）は通常体
制に戻る．観察者は渋谷駅に入構する．































但し，23 時 04 分と 0 時 21 分に観察者が写
真撮影の許可を得た際は，いずれも身分未確認







































分から 0 時 50 分頃にかけて騒乱が発生した．
センター街でも大規模な騒乱の形跡が確認され














































































































































































































１）『東京人』2013 年 3 月号（通巻 322 号）p.35
２）http://sankei.jp.msn.com/life/news/131211/
trd13121113310008-n1.htm





６）Carpenter, N. (1931). The Sociology of City Life. 
New York: Longmans, Green & Co. : 77-79.
７）厳密に言えば，2012 年度の統計で東横線が
435,994 人，田園都市線が 656,867 人であり，2 路
線合計で1,092,861人となる．東急電鉄HP（http://
www.tokyu.co.jp/railway/data/passengers/
index.html）2014 年 5 月 16 日閲覧．
８）参考文献は枚挙に暇がないが，主要なものとし
て Reppetto,T.A.(1976)”Crime Prevention and 
the Displacement Phenomenon.” Crime and 
Delinquency 22: 166-177. と Barr,R. and Peace,K.
(1990)”Crime Placement, Displacement, and 
Deflection.” Tonry,M. and Morris,N.(eds.),Crime 
and Justice,vol.12.University of Chicago Press. 
が 挙 げ ら れ る． ま た， 主 な 邦 訳 文 献 と し て
は，Lab,S.(2004)”Crime Prevention, Fifth 
Edition: Approaches, Practice and Evaluations” 








集 転 移 の 英 訳 は ”Community Displacement”
である．一例として，サンゴ礁系の群集転移
に言及した Harger, J. R.  E. (1988) Community 
Displacement in Stressed Coral Reef Systems 
and the Implication for a Comprehensive 
Management Strategy for Coastal and Offshore 
Productivity Enrichment. Galaxea 7(2): 185-196”
が挙げられる．
10）Gold,R. (1958) Roles in sociological f ield 






12）Lefebvre,G.(1934) Foules Revolutionaries. 
























2014 年  5 月 29 日受付












求められる．この場合 , リスクとは , いつ , どこ
で , どの程度の危機が生じるか , 危機の発生の













Yasuo Endo: Private Enterprise’s Risk and Crisis Management in its management activity contributing 
to Social Safety and Security. Bulletin of Sendai University, 46 (1) : 15-28, September, 2014.
 
Abstract: Securing the social safety and security is one of the most important contemporary tasks 
to our society. Major factors of risks and crises, which threaten the social safety and security, 
range from threats to national security to crime, various accidents, fire and natural disasters. 
Addressing these risks and crises are in principle, tasked out to various government agencies such 
as the Self-Defense Forces, the police force and the firefighting organization. The role of the 
private enterprise is also indispensable in securing social safety and security, because a stable 
supply of goods and services to our economy by the private enterprise is a key element to attain 
the social safety and security in the modern society. Such the private business’ role is expected as 
the corporate social responsibility.
In light of such the social responsibility, the private corporation is required not only to execute the 
risk management and the crisis management, but also to deploy the business continuity 
management in line with the business continuity plan, even if the private enterprise would 
encounter any difficulties.
The analysis is to focus on a development process of the risk and crisis management by the 
private enterprise and the business continuity management  
Key words: A stable supply of goods and services, The corporate social responsibility, Business 
continuity plan






































































































































































































































































理を行うインセンティブ ( 誘因 ) がないことに
多く起因するとして，リスクを考えると不安に
なる，リスク管理への企業の経営活動内での評









































































































































































































































































































































⇒ Do（実行）⇒ Check（評価）⇒ Act（改善）































































































Organization for Standardization）は，2012 年
に事業継続マネジメントシステムについての国






























































示されたものは別表の通りの 20 項目である 33）．
また , 事業継続に必要なマニュアル類の整備（事











































































その方針策定と計画の樹立 , 実施と運用 , 教育・




①基本方針 , ②想定リスク , ③影響度評価 , ④被害想定 , ⑤
生産継続を念頭に置いた場合の重要な要素 , ⑥組織体制と
指揮命令系統 , ⑦重要拠点の確保 , ⑧対外的な情報発信及
び情報共有 , ⑨バックアップ , ⑩製品・サービス供給 , ⑪
生命の安全確保と安否確認 , ⑫事務所・事業所および設備
の災害被害軽減 , ⑬二次災害防止 , ⑭地域との協調・地域
貢献 , ⑮共助・相互扶助 , ⑯備蓄 , 救命機材 , 家庭における

























































































pdf/rm/rmplan.pdf　2014 年 5 月 30 日閲覧
3） 食品安全基本法（平成15年5月23日法律第48号）
第 11 条 -13 条，山田友紀子 (2007)「第 3 章　食
品安全の多面リスクアナリシス」『リスク学入門
5　科学技術からみたリスク』 岩波書店 pp43-55
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